Blade Thickness, Setting and Deviation of Kerf of Handsaw Used in Junior High School by Hirata, Seiji & Takahashi, Hisao
教育用のこぎりののこ身厚,あさり,ひき曲がりについて
技術科教室 平 田 晴 路,高 橋
Blade′rhickness,Setting and Deviation of Kerf
of Handsaw Used in Junior]臣igh School
Seiji HIRATA*and Hisao TAKAHASⅢ*
To know the practical data applicable to the industrial arts in junior high school,the blade
thickness,setting and deviation of kerf of marketed handsaws are studied. The results are
obtained as follo、vs i
(1)SOme double―tooth handsa、vs have a thinner central blade with a thicker butt and top.The
blade thickness of changerable type is nearly uniform an through the blade.(2)Unequahty in the
amount of set are sometilnes recognized.(3)The tOOth Width divided by blade thickness is
calculated,with the results of l.3to l.8.(4)The diSpersion of amount Of set is newly defined.
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の隣あった歯によって元からk番目のあさり幅wkが成 り立つとすると,wkは次式で表される。
wk=坤 十鋭hれ      鰤  ω
ただし,  tk=元からk番目の歯の根元ののこ身厚           (mm)
tk十二=元からk+1番目の歯の根元ののこ身厚        (lmll)
sk=元からk番目の歯のあさりの出             (mm)









Wtk¬瓦有デ音五了=1+       ②
wtは(2)式で求まるすべてのwtkの平均であり,次式で表される。
Wt=n-1己(1+2(sk+sk+1)}          俗)




出の平均をsRとし'これらによるあさり幅をwとすると,あさり幅Wは次式で表される。W=T+SL+SR     (llull)                    (4)
したがって,wTは次式で表される。
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